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Abstract: This paper reviewed the resent research about the behavioral and cognitive effects 
of negative emotions on performance. The relationship between negative emotions (e.g., test 
anxiety, pressure-induced worry, and stereotype threat), working memory, emotional regulation, 
and short expressive writing interventions was considered. The following suggestions were 
acquired: (1) negative emotions temporarily decrease the capacity of working memory to affect 
the task performances during the test situations; (2) maladaptive emotional regulation decreases 
working memory capacity; (3) reappraisal is an adaptive and effective emotional regulation 
strategy for handling negative emotions in testing situations; and (4) short expressive writing  
facilitates reappraisal and improves temporary working memory capacity if the individuals felt 
negative emotions during the test situation. Short benefits-focused writing is another effective 
intervention for managing negative emotions during test situations; this strategy could alleviate 
younger people’s test anxiety. However short expressive writing is not necessarily usually 
effective for handling negative emotions, could be effective under some conditions. Future 
studies are necessary to identifying these specific conditions, including age, context, task types, 
and instances of anxiety.

















とが明らかになっている（Cassady & Johnson, 2002; 
Chapelle, Blanding, Silverstein, Takahashi, Newman, 
Gubi, & McCann, 2005）。多くの先行研究では，課題
遂行のために必要な認知資源として，ワーキングメモ
リ（以下 WM と表記する）が想定されている（e.g., 
Dutke & Stober, 2001; Moran, 2016）。WM とは目の
前の課題と関連した限られた量の情報を保持，活性化










されている（Repovs & Baddeley, 2006）。WM の容











である（Gathercole, Pickering, Knight, & Stegmann, 
2004; Alloway & Alloway, 2010; Alloway, Gathercole, 
















































Carr, 2001; Beilock, Kulp, Holt, & Carr, 2004; Beilock, 




WM 容量が割かれるために（DeCaro, Rotar, Kenda, 
& Beilock, 2010），本来 WM 容量を割くべき算数課題
遂行が阻害されることを主張している。さらにプレッ
シャー状況下では WM 課題成績が低下する（Noritake, 
Takei, Terasaki, Kadota, & Takeuchi, 2018; 則武・武





















明らかになっている（Lieberman, 2007; Volokhov & 











Volokhov, & Demaree, 2008），抑圧はネガティブな感
情を増幅させることさえある不適応的な感情制御方略




































































































の WM 課題成績（Operation span task）が低下して
いることを見出した Klein & Boals（2001）は，大学
生に対して数日間の筆記開示を実施してストレスを低
減させることで，WM 課題成績が向上することを示
した。その後の Yogo & Fujihara（2008）と Kellogg, 
Mertz, & Morgan（2010）でも，高ストレスな , 大学
生に数セッションの筆記開示を実施することで，WM









































































が特徴である（King & Miner, 2000; Fachin, Margola, 































































































































































































学生であるが利益焦点化筆記（King & Miner, 2000; 
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